


























×104/mm3, Hb 14.5 g/dl, Ht 41.4％と貧血は無く，
血液生化学検査では BUN 14.5 mg/dl, Cr 1.02 mg/
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左腎に発症した 4.0 cm 径の腫瘍に対して左腎部分切除術を施行し腫瘍を摘出した．病理組織学診断













前自己血 1200 cc を採取の後，2010年 6月，全身
麻酔下に開放性左腎部分切除術を施行した．手術
時間 4時間 10分，阻血時間 29分，出血量 1880 cc
であった．術後 3日目には Cr 5.8 mg/dl まで上昇
したが，術後 4日目より利尿期を迎え，10日目
には 1.7 mg/ml に下降し，術後 2 週間で退院し
た．術後 1年を経過したが，腫瘍の転移再発を認
めず，腎機能も正常に復している．
病理組織学的診断：腫瘍径は 4 cm．RCC（clear cell
carcinoma），expansion type G1, INF-α , pT1a で静
脈浸潤および被膜侵潤は認めなかった（図 3）．
考 察
Hippel-Lindau 病や tubelous sclerosis などの遺
図 1 腹部 CT
図 2 腹部 3 D-CT
図 3 摘出標本 腫瘍径 4 cm
Clear cell carcinoma, expansion type
G1, INFα , pT1a, V（－）
右腎摘出 25年後に左腎に認められた両側非同時性腎細胞癌の 1例 ９７
伝性疾患や Wilms 腫瘍，また ACDK（acquired cys-




に Bestable1）が 20例を，1968年に Small ら3）が 18
例を収集検証し，1980年には Jacobs ら5）により 61
例が収集報告されている．一方，本邦での報告は
さらに遅れて，ようやく 1963年に中川ら6）により















発生時期が 5年以内 14例，10年以内 5例で，他









able の集計によると 645例中 8 例（1.24％），と
極めて少ない．しかし剖検例では，Bestable が 95
例中 28例（29.5％）の対側腎への転移を，本邦





















同じ clear cell carcinoma ではあったが後発腫瘍に






の腎および転移巣の組織所見が granular cell type





























的には slow growing であり，Chawla ら14）によれ
ば腫瘍の年間平均成長径は 0.28 cm であるとして
いる．なかでも晩期再発症例は極めて slow growth




が，Chawla の発育速度で仮定すれば 4.0 cm に成
長するのに約 14年を要するところから，対側腎

























１）Bastable J. R. Bilateral carcinoma of the kidneys. Br J
Urol 1960 ; 32 : 60−68.
２）安住 誠，奥山光彦，谷口成美，他．両側腎細胞
癌の 3例．泌尿器外科 2006 ; 19 : 1231−1237.
３）Small M. P. Anderson E. E. Atwill W. H. Simultane-
ous bilateral renal cell carcinoma : Case report and
review of the literature. J Urol 1968 ; 100 : 8−14.
４）Calne RY. Treatment of bilateral hypernephromas by
nephrectomy, excision of the tumour and auto-
transplantation. Lancet 1973 ; 2 : 1164−1167.
５）Jacobs S. C. Berg S. I. Lawson R. K. Synchronous bi-
lateral renal cell carcinoma ; Total surgical excision.
Cancer 1980 ; 46 : 2341−2345.
６）中川 隆，吉田 修．両側 Grawitz 腫瘍例．日泌
尿会誌 1963 ; 57 : 677.
７）小林幹男，今井強一，喜連秀夫，他．非同発生の




尿会誌 1987 ; 78 : 912−926.
９）大越正秋，長谷川昭．腎腺癌の臨床病理学的統
計．日泌尿会誌 1968 ; 59 : 1105−1116.
１０）Kito H., Suzuki H., Igarashi T., et al. Distinct patterns
of chromosomal losses in clinically synchronous and
asynchronous bilateral renal cell carcinoma. J Urol
2002 ; 168 : 2637−2640.
１１）Brocks H., Heerup L., Storm O. Bilateral primary re-
nal carcinoma : Report of a Case treated surgically.
Urol Int 1964 ; 18 : 43−48.
１２）McNichols D. W., Segura J. W., DeWeerd J. H. Renal
Cell Carcinoma : Long-Term Survival and Late Re-
currence, J Urol 1981 ; 126 : 17−23.
１３）石橋克夫，福岡 洋，土屋ふとし，他．晩期発生
した腎細胞癌の 3例．泌尿紀要 1994 ; 40 : 229−
232.
１４）Chawla S. N., Chrispen P. L., Hanlon A. L., et al.
The naturalhistory of observed enhancing renal
masses : Meta-anlysis and review of the world litera-
ture. J Urol 2006 ; 175 : 425−431.
１５）岩田 健，内藤泰行，杉本浩造，他．Rapid growth
を呈した腎細胞癌例．腎泌予防医誌 2003 ; 11 :
37−38.
右腎摘出 25年後に左腎に認められた両側非同時性腎細胞癌の 1例 ９９
Asynchronous bilateral renal cell carcinoma : Report of a case
Department of Urology, Kyoto Second Red Cross Hospital
Naoki Hirahara, Yasuhiro Yamada, Kimihiro Yano,
Hirokazu Ishida, Hideo Nakagawa, Hiroshi Ohe,
Yoshizo Itoh
Department of Urology, Kyoto Prefectural University of Medicine
Akihiro Kawauchi
Department of Urology, Nihon University Itabashi Hospital
Yasuhiro Okada
Department of Cardiology, Gakkentoshi Hospital
Ryuta Sakai
Abstract
A case of asynchronous bilateral renal cell carcinoma is reported, The patient was a 67-year-
old man who was admitted in our clinic for examination of the left renal tumor. When he was
42 years old, he was treated right renal tumor (clear cell carcinoma) by radical nephrectomy. In
June 2010 after 25 years from first operation, left partial nephrectomy was performed under the
clinical diagnosis of left renal cell carcinoma. Histological diagnosis was clear cell carcinoma of
the left kidney (expansion type G1, INFα , pT1a).
It was discussed if this asynchronous renal cell carcinoma was primary tumor or late recur-
rence of the contralateral renal cell carcinoma. We concluded that this case was asynchronous
primary renal cell carcinoma, because it arose after long time of 25 years from the first operation
of contralateral renal cell carcinoma and no other metastatic lesion was recognized.
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